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Nature sometimes creates a mysterious "shape" that goes 
far beyond human imagination. Every living thing that lives 
on the earth has its own unique form, but it can be said that 
the diversity of insect form is particularly outstanding. 
In this article, I describe a series of work flow, techniques, 
and ideas from the receipt of orders for models to be used in 
exhibitions, production, and exhibition about treehoppers 
"Bocydium globulare" which is characterized by a 
particularly unique and beautiful form. 
Treehoppers "Bocydium globulare" is a small insect whose 
total length is less than a centimeter and it’s a very popular 
type due to the interestingness of the shape. 
Because of its small size, it was difficult to observe with the 
naked eye, and it was decided to produce an enlarged model 
upon receiving a request from a researcher. 
I used digital modeling and 3D print for model creation. 
I believe that trying to using digital sculpting for exhibit 
model at museums is a suitable subject for design, which is 



































図 1 マルヨツコブツノゼミ模型 全体 
図 2 マルヨツコブツノゼミ模型 部分 
図 3 模型と実物標本の比較 (右下が実物標本 ) 







































































図 6 ヨツコブツノゼミ 撮影：丸山宗利   
































































図 7 マルヨツコブツノゼミ 解剖標本 










































ついても ZBrush で完結している（図 12）。 
 
図 9 制作開始直後の 3D データ 
図 10 頭部のディテール 
図 11 完成したデジタルモデル 






神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 8 」（ 報 告 ） 
 
全部品の点数については、後に手作業で作成した































図 13 ツノ部の分割 
図 14 テスト出力したモデル 
図 15 出力用にレイアウトされた羽の部分 



































図 17 出力された全部品（ 4） 
図 18 出力された足のパーツ 
図 19 複眼と頭部のパーツ 
図 20 ツノの分割の様子 
図 21 羽のサポート材 















































図 23 標本の写真を参照しながら塗装を行う 
図 24 塗装ブースでのエアブラシ作業 






神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 8 」（ 報 告 ） 
 
油彩が乾くのを待ち Mr. Color のクリアで固定を
行ったところでタミヤ社のエナメル塗料を使用して
細部の塗りわけを行った。 

































図 26 複眼の制作 
図 27 様々な毛の素材の検討 












5-1 「新種発見！昆虫冒険旅行」（図 29・30） 










5-2 「いきもにあ 2017」 










図 29 九州大学総合研究博物館での展示 1 
図 30 九州大学総合研究博物館での展示 2 
図 31 大阪市自然史フェスティバル 2017 での展示 1 













5-4 「ウサギノネドコカフェでの展示」（図 33） 









5-5 「特別展 昆虫」 




















図 35 月刊『CGWORLD』vol.236 表紙 
図 34 国立科学博物館「特別展 昆虫」での展示 























































































神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 8 」（ 報 告 ） 
 
るソフトとして、Pixologic・ZBrush、Autodesk・


































3）Adaptive を有効 DPSubPix を適宜調整す
る 
4）Apply Disp Map を実行してテクスチャをポ
リゴンオブジェクトに反映する 
 







(9)Sola cube Micro はウサギノネドコ京都店プロ
デュースによる自然界に存在する多種多様な美し
い造形をガラスキューブの中に再現するプロダク























（註 3）「奇怪なツノゼミ、美しいゴキブリ  科博の
『昆虫』展」  、『47NEWS』  
https://www.47news.jp/47reporters/himekuri/2587
654.html（2018.7.23 アクセス）  
（註 4）遠藤秀紀、『動物解剖学』、東京大学出版会、
2013、p.5 
（註 5）「Form 2 Basic Finishing Steps」  
https://support.formlabs.com/hc/en-us/articles/115
000024524-Form-2-Basic-Finishing-Steps（2018.7.
30 アクセス）  
（註 6）「Sola cube Micro / Concept」  
http://usaginonedoko.net/products/solacube_micro/








Formlabs Form2 / HP Z820 16GB / Wacom intuos5 
touch PTH650 /  
LEICA 双眼実体顕微鏡 S8AP0 / Nikon D610 / 
アネスト岩田カスタムマイクロシリーズ CM-CP2 
・ソフト 
Pixologic ZBrush 4R8 / Autodesk Maya2017 / 
Adobe Photoshop CS6 / PureRef 
・素材 
Form2 純正 UV レジン クリア V2・グレーV4 / エ
ポキシパテ / エゾシカの毛/ 
メラミンスポンジ / GSI クレオス Mr.Color ・Mr.
クリアカラーGX / 
タミヤ エナメルカラー / 油彩 /IPR（イソプロピル
アルコール）/ 
真鍮 / 木材 /ステンレススチール /FDM 用フィラ
メント・Z-GLASS /セメダイン スーパーX2 クリ
ア 
